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This paper examines the learning environment of  Kazakhstan, an area where Japanese language 
education has limited practical potential. Life stories of  Japanese language teachers are employed to 
analyze their views on Japanese language, Japanese language learning and teaching, in order to deﬁne a 
purpose of  the Japanese language education in Kazakhstan. Data collected from non-native teachers who 
experienced a Japanese language learner stage and who work in Kazakhstan is analyzed. Unstructured 
interview methods were used by the author to inquire into the teachers` experience as learners in terms 
of  their motivation to study Japanese and learning methods, and about their teaching experiences. The 
analysis shows that even when the Japanese language education is not directly related to practicality, 
Japanese language learning is valued for its own sake. In addition to fostering language skills, the teachers 
stress the importance of  training human resources by means of  teaching Japanese.
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１．日本語教育環境の多様性
日本語教育を外国語の学習・習得環境の観点から捉えると、「第二言語環境 （Japanese as Second 
Language、以下 JSL）と「外国語環境 （Japanese as Foreign Language、以下 JFL）」という大別が
考えられる。実用性が高い JSL に比べ、目標言語である日本語が生活言語として使用されない JFL
では、言語習得の場が主に「教室習得」になる傾向がある。JFL でも、日本との経済的、政治的関係
等の社会的要因の相違から、JFL でも各地域の特徴があり、日本との経済、政治関係等といった社会

















































































































as lived）」である。もう一つは、当事者の思想や感情から形成されている「経験としての生 （life as 
experienced）」である。そして、もう一つは自分の人生について語るという行為から生成される「語
りとしての生 （life as told）」である。ライフストーリー研究はライフストーリー・インタビューを通

































































初等・中等教育 高等教育 その他 教育機関
年度 機関 教師 学習者 機関 教師 学習者 機関 教師 学習者
1998 - - - 4 10 296 - - -
2003 3 3 220 8 23 775 - - -
2006 3 3 226 8 35 1,073 - - -
2009 - - - 8 42 723 1 357
2012 - - - 4 41 180 1 171














れぞれ異なる教育機関に所属している教師 A、教師 B、教師 C の 3 名のデータを扱う。











切って考えると、教師 A と教師 B の 2 名はカザフスタン日本語教育が始まった90年代に日本語教育
コミュニティーに学習者として参加し、後半の段階から教師として関わっている。その一方、教師 C











調査対象者 日本語学習歴（年） 卒業後進路 調査時点の教師歴（年）
教師 A 1998-2003 日本史の教師 2006-2015
教師 B 1999-2004 事務員 2006-2015




































































































































































日本語に接触する。教師 A、教師 B、教師 C は漢字学習の大変さや文法学習等、困難に感じたこと
があり、また、教師 C の語りに見られたように日本語学習の大変さで大学を辞めた人もおり【難し
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